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The final goal of this study is to elucidate the nuclear structure by using collinear laser spectroscopy for the 
ion beam of unstable nuclei generated from an accelerator. In this study, we aimed to neutralize Rb ions with a 
neutralizer apparatus which utilizes an electron plasma, and tried collinear laser spectroscopy for the neutralized 
Rb atomic beams. In addition, we evaluated the charge transfer rate for Zr multiply charged ions using alkali 
gasses. 


















































































































































ルを示す．今回の実験では 85,87Rb 原子の D1 線遷移(3 
keV 原子ビームに対するコリニア配置に対し 794.774 
nm)に相当する共鳴ピークは観測されなかった．今回の
中性化試験では，放射性再結合よりもむしろ Rb+ + e- + 



















 まず Fig.6は，イオン化ポテンシャル（IP）が 5.14 eV
である Na 原子との荷電変換における，相手イオン(10 




























( 3 ) 
 
ここで，添え字の数が小さいほど上位状態とし， は遷移
確率とする． を Zr3+の基底状態にいる確率，N2〜N97 を
Zr2+の今回関係する準位(96準位)にいる確率とし，今回 
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